


















































































































































S.N. クレイマーが 1969 年にその著名な書物『聖婚』（7）を発表して「イナ
ンナ女神の愛と結婚」を巡るテクストをまとめて提示して以来、関連する文
献が単発的に発表されたことはあったが、それらを再び総合的に検討しまと
めたのは、Y. Sefati, Love Songs in Sumerian Literature, Critical Edition 
of the Dumuzi-Inanna Songs, Bar Ilan Studies in Near Eastern Language 
and Culture, Jerusalem, 1998. である。その後数年たって、P. Lapinkivi, 
『神の婚礼』再考にむけての一試論　433
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The Sumerian Sacread Marriage in the Light of Comparative Evidence, が
発表された（8）。この間、オックスフォード大学から翻字・翻訳されたシュメー
ル文学テクストをデジタル資料として発信するプロジェクトが始まり（The 











































































　　1）Nissinen, Martti, AOAT 250 （Münster 1998）, pp.583－634.
　　2） Nissinen, Martti,, Melammu Symposia II. Mythology and 
Mythologies （Heisinki 2001）, pp.93－136.
　　3） Lapinkivi, Pirjo, The Sumerian Sacred Marriage in the Light of 








行った。次の論文に詳細を述べている。E. Matsushima, 《Le ‘Lit’ de 
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Šamaš et le rituel de mariage à l’Ebabbar.》 ASJ 7（1985）, pp. 129－
37 ; E. M, 《 Le rituel hiérogamique de Nabû. 》ASJ 9（1987）, pp. 131
－75 ; E. M,《Les rituels du mariage divin dans les documents akkadiens. 》 
ASJ 10（1988）, pp.95－128. 和文論文については、次の拙著の該当部分に
詳細を記している。松島英子、『メソポタミアの神像』－偶像と神殿祭儀、
角川書店、2001 年、第五章、2、特別行事、pp.190－221.
（4）W.G.Lambert, MIO 12 （1966） pp.41－51.
（5）メソポタミアの文学作品は、その最初に一行を「題名」とした。
（6）当時の暦で一年の二番目の月。
（7）S. N. Kramer, The Sacread Marriage Rite. Aspect of Faith, Myth, and 
Ritual in Ancient Sumer, Bloomington and London, Indiana University 
Press, 1969.
（8）本稿注 1、3）参照。
（9）この大問題をテーマとして、2011 年 8 月 24－25 日に慶応大学において
国 際 学 会（International Conference on Ishtar / Astarte / Aphrodite: 




The problem of the divine love ceremonies in Ancient Mesopotamia has 
attracted since more than a half century the specialists of Mesopotamian 
history. Many discussions have been presented until now. I myself once 
studied intensively on this subject, especially on the divine love ceremonies 
in the first millenium BCE in Babylonia and in Assyria. Sice a while, 
because of new papers published by Helsinki school assyriologists, I have 
been interested once more in this problem and decided to reexamine these 
ceremonies, in order to clalify the exact characteristics of the religious 
fenomena.
This paper is somehow the part 2 of my recent short paper, “ A proposal 
essay on the divine marriage in Mesopotamia”, in C. Shinoda (ed.) , 
Mythologies, Symbols, Languages, part III (Rakuro-shoin, Nagoya, 2010), 
pp.121－132.  I did not clearly notice in that paper the differences among 
the Sumerian Love Texts, dated between the end of third millenium to 
the begginning of the second millenium. After a ditailed analyse of so 
called Inanna Cycle texts, I found the fact that there are two types of 
Inanna : young pretty girl full of love passion and a great goddess of Uruk 
who grants a good fate and prosperity to the king of Sumer, her “lover”. 
With this newly found fact, we may discover other aspects of the goddess 
Inanna, who has in fact an extremely complex caracter. Then, I hope, a 
new approach may be developped to these interesting but very complicated 
subject.
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